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REYES, VASALLOS Y MOROS: IDEOLOGIA EN
EL POEMA DEL MIO CID Y LA PRIMERA
CRON/CA GENERAL
La vida de don Rodrigo Dfaz de Vivar (1043-1099) se narra en un gran
numero de textos:

el Cannen Camoidoctoris. la Historia Roderici. las

historias del Toledano y del Tudeitse, Las mocedades del Cid. diversas
cr6nicas de Los siglos XIII, XIV y XV, numerosos romances medievales que
le

presentan episodios provenientes de cantares orales ylo textos anteriores, y
el Poema del Mfo Cid en su unica copia de Per Abbat.

En este trabajo

quisiera investigar posibles razones ideol6gicas para explicar algunas de las
diferencias entre dos de las antedichas versiones de la historia de/ Cid: El
ie

poem.a de Mfo Cid (EMJ;., Michael, 1987) y las secciones correspondientes
de la Primera Cronica General (ffXi., Menendez Pidal, 1955).
Las historias de Rodrigo, lo mismo que las multiples versiones textuales

le

de la vida y las hazalfas de cualquier personaje legendario, siempre
presentan una mezcla extraordinaria de historia y ficci6n. Puesto que el
intento de hacer una nftida separaci6n entre estos dos tenninos es un
problema epistemol6gico-lingafstico que no ha sido (y quiztis nunca sea)
resuelto, no creo que sea posible ni necesario pronunciarse sobre el "grado
de historicidad" que puede tener un texto. Por lo tanto, no tratare un tema
que se situa fuera de Los lfmites de este trabajo. No obstante, me parece
indudable que cualquier diferencia entre dos textos que pretenden narrar Los
mismos hechos es significativo y atribuible a motivos que merecen
investigaci6n.
La practica de Los compiladores de/ taller alfonsf y de cronistas
posteriores de incorporar textos epicos en las cr6nicas ha sido estudiado por
Diego Catalan y D. G. Pattison. Para explicar las variantes de las versiones
sucesivas de leyendas epicas en las cr6nicas, Pattison concluye que Los

motivos se pueden clasificar en tres categorfas: estructurales, estilfsticas, y
moralizantes (145-149).

La primera categorfa incluye la dificultad de

annonizar fuentes diversas y la necesidad correspondiente de alterar e
interpolar. La segunda trata de la tendencia de querer racionalizar y hacer
mas expUcitos sucesos que son menos expUcitos en los poemas epicos. La
tercera se trata de un intento de mejorar la imagen de ciertos personajes
para impartir historical examplarity
#

#

(148), un tema que ha sido tratado

tambien por Charles Fraker y Gerald Gringas.

Tomare como punto de

partida las conclusiones de Pattison para cotejar el fMJ::. y la E.CJl.
El primer problema, el de armonizar fuentes diversas, es uno que la
ff:(i simplemente deja sin resolver en el caso de la prosificacion de/

l!MJ::..

Cito unos ejemplos: a) el nombramiento por el Cid de Jeronimo como obispo
de Valencia (593) contradice la version anterior en el cap(tulo 873 donde es
el arzobispo de Toledo don Bemaldo, y no el Cid, quien #trexo y otro don
Jheronimo ... et a este fizo obispo de Valencia en tiempo de Roy Diaz el Cid
Campeador# (544); b) el Cid gana la espada Tizon dei rey moro Bucar (606)

desoues de que ya la ha regalado, junto con la espada Colada,

a sus yernos

(603); c) despues de que el Cid designa a Pero Bermudez, Martfn Antolinez

y Munno Gustios para que lidien con Diego, Suer, y Ferrant Goncales
respectivamente (622-3), la cronica vuelve a la version def f.MJ:. donde el
orden cambia a Ferrant, Dieg(!, y Suer Goncales (626-7).

Estas

incoherencias tan manifiestas se pueden atribuir al hecho comentado por
Catalan de que a partir de/ affo 18 de Alfonso el Casto la elaboracion de
#

la Cronica estaba a medias en los talleres de trabajo de Alfonso X cuando la
muerte de/ rey desbarato todo el proyecto# (1962, 91).

Es decir, Los

cap(tulos que tratan del Cid en la version de la ffQ de Menendez Pidal
probablemente reflejan el descuido de los compiladores de Sancho IV, y por
lo tanto no veo la necesidad de dar mas explicaciones a estas incoherencias.
La segunda categorfa de Pattison, la estilfstica, se trata de una
tendencia de ficcionalizar y affadir detalles para racionalizar ciertos sucesos,

6

como ha conclu(do Diego Catalan (1969) . Lafuga del le6n y el relato de/
rescate de las hijas reciben un tratamiento mucho mas extenso en la Ef:Xi_.
No obstante, estas ampliaciones novelescas no alteran de Jonna significativa
la trama central y, como en el caso de las .fuentes, no creo que puedan servir
para explicar ciertas variantes en la Ef.Xi, que, en mi opini6n, son
resultantes de motivos ideol6gicos. De ello tratare mas adelante.
La tercera categorfa, a la que Pattison s6lo dedica un parrafo (148) ,
se trata de Los intentos de hacer del Cid un heroe mas ejemplar en las
cr6nicas. Dos ejemplos que cita Pattison son el reembolso del prestamo de

l

Raquel y Vidas, ausente del EMS;_, y Los sucesos milagrosos que acompaflan
J

la muerte del Cid, provenientes de la leyenda de Cardelfa. Al llegar a este

s

punto, uno puede ceder a la tentaci6n de concluir que el escaso comentario

't

· de Pattison en cuanto a esta tercera categorfa esta justificado. Al fin y al

i

cabo, el Cid del £MJ;. )I.a~ un heroe ejemplar, y su prosificaci6n en la PCG

)

no parece ofrecer muchas complicaciones. Sin embargo, existe un conflicto

s

inherente entre Los intereses de un noble rebelde y Los de/ rey, como seflala

z:

Marfa Eugenia Lacarra:

s

Lo mas caracterfstico del PMC es la presentaci6n ann6nica

![

de todos Los elementos de la sociedad... No obstante la dificultad de

s

annonizar intereses contrarios, el autor lo consigue en lafigura de su

,r

heroe... En el EM.(;_, por lo tanto, se presentan como ann6nicos dos

e

elementos incompatibles: el centralismo del poder real...y la

a

.

independencia del seii.orio territorial nobiliario. (209-10, lo subrayado

'S

es m(o)

1l

A pesar de la visi6n •ann6nica • que Lacarra tiene del PM C, creo que

•r

la prosi.ficaci6n del EM.(;_ y/o una de sus refundiciones en la EJ:Xi. ofreda
problemas a Los compiladores alfons(es, debido a la conducta del Cid. Juan

a

,,

Ram6n Resina selfala que el Cid acepta "el homenaje de vasallos rebeldes,
acci6n que tecnicamente constitu{a quebrantamiento del propio vasallaje
debido al selfor [Alfonso]" (423) y que la lucha con el conde de Barcelona

7

#[rompe] unilateralmente el tacito acuerdo que se supon{a existir entre los
nobles cristianos

#

(425).

Para ver la manera en que los compi/adores se

enfrentaron con el tema de vasallaje, veamos cienas variantes textua/es entre
la f{;fJ. y el fM..f;_ que Los crlticos no han comentado.
En el EM{;_, los in/antes de Carrion urden una conspiracion contra el
moro Avengalvon, un aliado de[ Cid a quien pretenden matar y robar (v.
Este episodio no aparece en la f{;!i., y la omision es

2659-2680).

sorprendente ya que la ampliacion novelesca es una caracterlstica de esta
seccion. i. Por que se omitio ?
Varios crlticos han comentado la figura de Avengalvon en el fM{;_
como amigo del Cid y Lacarra selfala que

#

el papel que A vengalvon

desempe/fa en el poema es el de un amigo personal e {ntimo n (197). En el
PMC el Cid le llama #m{o amigo ... de paz# (v. 1464), y nm{o amigo el moro
Avengalvon (v. 2636), mientras que
#

A/bar Fa/fez, el representante de/ Cid dice #iY [a] Ave[n]galvon, amigo['
sodes sin fallar (v. 1528) y le sirve una cena (v. 1534). Esta estima es
mutua: Avengalvon llama al Cid #m{o amigo naturar (v. 1479) y cuando el
moro hospeda a los irifantes y las hijas de[ Cid dice el

EMJ:.: 7od esto les

fizo el moro por el amor de[ Cid Campeador" (v. 2658). Para mejor ver las
diferencias en la version de la

£!Xi, presento una tabla:

fM.C.

vayades a Molina
que iaze mas adelant/
tienela Ave[n]galvon,
mio amigo es de paz/
con otros ciento cavalleros
bien VOS consigra.
(v. 1463-5)

i Venides, las vasallos
de m{q amigo natural!
(v. 1479)

8

Desi el Cid mandoles dar C
caualleros, et que fuessen
luego para Molina, et que
dixiessen a Abencanon, que era
su tributario, que fuesse con
ellos con otro C caualleros.
(595)

mucho plogo a Abencanon con
ellos. (595)

Sorris6s ' de la boca
Minaya A/bar Fafiez:/
jY [a] Ave[n]galv6n,
amigol' sodes sin falla!
(v. 1527-8)

Se omite.

Entraron en Medina,
sirvialos Minaya.
(v. 1534)

Se omite.

fata en Valencia
sirv{alos sin falla,I
lo so despendie el moro,
que d'el[l]os non tomava nada.
(v. 1556-7)

luego otro dia mouieron de
Molina, et el moro Abencanon
con ellos, fasta que llegaron
a tres leguas de Valencia.
(595)

Se omite.

Et el Cid enbio por el moro
Abencanon... Et quando el moro
lo oyo, respondio: wsennor
Cid, esto et mas deuo yo fazer
por ti, ca desque yo en el tu
sennorio so, tu me as
defendido fasta aqui.
Et
desi el moro besol la mano, et
despedios de/. (595-6)
# •••

saludad a mto amigo
el moro Avengalv6n.
(v. 2636)

Se omite.

felos en Molina
con el moro Avengalv6n.l
El moro, quando lo sopo,
plogol' de coracon,I
sali6los "ecibir
con grandes avorozes.
(v. 2647-9)

Et el rey Abencanon, por cuya
tierra passauan, era vasallo
del Cid, et daual cadda anno
sus parias; et quando sopo
de commo Los in/antes et las
fijas del Cid passauan por
alli, salio a recebirlos (608)

Se omite.

938. Cap{tulo de commo el rey
moro Abencanon, que era sennor
de Molina et vassallo del Cid,
Jue con sus fijas de Molina a
Valencia. (613)
(Los subrayados son m{os)

No es diflcil ver en seguida el giro que ha tornado la PCG:
a) 1QfJQS. las referencias a amistad entre el moro y el Cid estan ausentes; b)
se han alfadido '1:lf1lrQ referencias explfcitas al vasallaje del moro, cuando en
el EMJ;. la unica vez que esta relacion se selfala es indirectamente en Los
versos 866-7: #Metio en paria a Daroca enantes,ldesi a Molina, que es del
otra part.

#

En mi opinion, estos cambios se deben a un intento consciente

de Los compiladores de la E.CS1 de enfatizar la imagen del Cid como
caballero cristiano cuya unica relacion con Los moros debe ser la de un seflor
con sus vasallos paganos.
Nos queda la cuestion de la traicion de Los infantes y su omision en la

/!.fXi.. Aunque es posible que este episodio estuviera ausente de la fuente del
Cantar que se prosifico en la E.CS1, hay otra posibilidad que quiero proponer.
Se trata de la relacion de vasallaje, tanto aquella que existe entre el Cid y
A vengalvon que se destaca en la EJXi, como aquella entre el Cid y el rey
Alfonso.
Como selfalan Lacarra y Socarras, es indudable queen el EMs:. el Cid
se considera el seflor de Valencia y, puesto que el rey todavfa no le ha
perdonado cuando la conquista, asume el rango de un monarca
independiente, dueflo de la ciudad y con poder de nombrar a un obispo,
prerogativo exclusivo del rey:
Parece indudable, pese a la opinion contraria de Menendez
Pidal, que Rodrigo se considero unico y absoluto seflor de Valencia,
como lo demuestra el documento de consagracion de la catedral
valenciana de 1098... En el, Rodrigo ostenta el tftulo de prfncipe y el
rey no es mencionado.

Ya esto indica que el Cid no consideraba a

Alfonso su seflor desde un punto de vista jurfdico. (Lacarra, 109)
[El Cid] is presented as a king in the lands conquered by
him ... Rodrigo was full sovereign, not subject to anyone.
109)
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(Socamis,

Este retrato del Cid como seflor soberano de Valencia en el £Mf;_ no habrfa
encajado bien en una cr6nica regia. Como seflala Resina:

n
IS

El deseo de absolutizar la figura del irifanz6n,
comparandola favorablemente con el absoluto regio,
corresponde a una subversi6n del ordenfeudal. (426)
Por lo tanto, no es de extraflar que vemos una alteraci6n radical en la

0

relaci6n entre el Cid y el rey en la EJXJ., conseguida por una adici6n en el
capftulo 923 que se trata de la segunda dadiva que presenta el Cid al rey.
En el £MJ;, A/var Faflez dice al rey:

'a

"con aquestas todas de Valencia es seflor,
obispo jizo de su mano el bu.en Campeador. "

r.

y
ry

(v. 1331-2, lo subrayado es mfo)
El rey le contesta:
"De tan fieras gananci<is commo a fechas el Campeador
jSf me vala Sant Esidro! plazme de corac6n."

id

(v. 1341-2)

Ill

Cuando A/var Faflez pide la merced del rey y que deje en libertad a Jimena

:a

ya sus hijas, el rey se lo concede, restaura Los derechos de Los vasallos del

'J,

Cid y anima a otros que le ayuden:
"Los que quisieren ir se[r]vir al Campeador

ez

de mf sean quitos e vayan a la gracia def Criador. "

a,

(v. 1369-70)

al

Nada se ha dicho de una revocaci6n de la "ira regia," ya que el perd6n def

el

rey vendra despues de la tercera dadiva:

a

amor" (v. 2034).

"aquf vos perdono e dovos mi

En claro contraste, la fSXi. elimina la referencia del Cid como seflor
by

is,

de Valencia. Alvar Faflez dice al rey:
"gano estos castiellos: Xerica et Onda et Cebolla
et Penna Cabdiella; et con estos, la noble cibdat de
Valencia, et alafecha obispado. " (593)
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Despues de conceder la libertad de Jimena y sus hijas, pero · antes de
restaurar Los derechos de Los vasallos del Cid, se a/fade este pasaje:
wPor fazer mas bien et mas merced al Cid, otrogol
Valencia et todo lo ·al que fasta oy gano et lo que
daqui adelante ganara, que se llame dello sennor, et
que otro sennorio non faga a otro sennor, sinon a mi
que so su sennor natural. w (594, lo subrayado es m(o)
Esta declaracion de Alfonso es clave porque logra dos cosas de golpe.
Legitimiza el derecho del Cid de reinar en Valencia, legalizando una
situacion que ya se daba por hecho, y a la vez enfatiza inequfvocamente la
subyugacion del Cid al poder regio. Esta expUcita relacion de vasallaje entre
El Cid y el rey a partir del Cap. 923 de la PCG tiene su eco en el retrato
posterior de Avengalvon como vasallo del Cid.
A la Luz de estas relaciones, ahora vuelvo a la extra/fa omision del
episodio de la conspiracion de Los infantes contra A vengalvon en la I!fXJ..
En el EMJ::.., Los infantes piensan que pueden matar al moro con impunidad:
wnunqua avrie derecho de nos el Cid Campeadorw (v. 2663). Avengalvon es
simplemente un amigo de/ Cid, y es improbable que Los que o(an la version
oral de/ EM.(;_ tuvieran en mente las repercusiones legales de matar a un
moro, sobre todo en una epoca (aun con aceptar una Jecha tard(a de
composicion de/ Cantar) cuando matar a un moro que no ju.era protegido por
el rey serfa un acto poco ofensivo para un publico cristiano. En el EM.(;_,
este episodio carece de implicaciones legates expl(citas, y solo sirve como
otra prueba evidente de la avaricia y alevos{a de Los in/antes.
Sin embargo, en la version de la f{;Q, fruto de un taller alfons(, las
relaciones de vasallaje entre el rey, el Cid, y el moro han sido establecidos
expUcitamente. Matar a Avengalvon supondr(a atacar a un vasallo de un
vasallo del rey. Es decir, al atacar un vasallo del Cid, Los in/antes ser(an
culpables de un ataque a la propia persona de Alfonso.

Los in/antes

simplemente no pueden atreverse a atacar a Avengalvon, a riesgo de traicion.
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Es de seflalar que esta protecci6n de /os moros que eran subdilos de/ rey se
garantiza en la Septima Partida de Alfonso X:
E como quier que los Moros non tengan buena fey: pero mientra
biuere entre los Chriftianos en feguranca
de/los, no /es deuen tomar, nin robar lo fuyo por
fuerca. (T(tulo XXV, Ley II)
A pesar de /os conocimientos legales de/ autor(es) an6nimo(s) del

EMS::., hay

que tener en cuenta que su fecha de composici6n precede la de la

esx;_,

y

seguramente refleja una sociedad en donde las relaciones /ega/es entre Los
moros y /os cristianos eran inestab/es y no siempre definidas, sin el se/lo
legal que Alfonso X pretendfa imponer a el/as a mediados del siglo XIII.
Eliminar este episodio de la fJXi.fue probablemente un intento de remarcar
tanto el vasal/aje de A vengalv6n como la necesidad de/ rey de proteger a sus
vasal/os, todo dentro de un pensamiento altamente /egalista.
Para resumir, quiero proponer dos cosas: a) las diferencias entre la

fJXi. y el fM.C aparte de ser motivadas por razones estructurales, esti/(sticas
y moralizantes," como seflala Pattison, tambien se deben a motivos ideo/6gicos

de orden legal, y b) la annonfa que Lacarra ve entre el rey y la nobleza en
el fMJ;. no Jue suficiente para justificar su prosi.ficaci6n en la fJXi sin la
necesidad de ciertas a/teraciones motivadas por la ideo/og(a regia de los
compiladores. Aunque es cierto que el fMJ::. presenta la vuelta de un noble
desterrado al favor de su rey, creo que el retrato de un Cid rebelde que se
atrevi6 a establecerse como seflor independiente de Valencia tuvo que ser
matizado por medio de la citada dec/araci6n de Alfonso en la fJXi (afladido
al capftulo 923), y que esta modi.ficaci6n, a su vez, pudo haber exigido el
cambio correspondiente en el retrato de A venga/v6n y la omisi6n del episodio
de la conspiraci6n de los in/antes de Carri6n contra aquel.
No pretendo decir que la fJXi consiga mejorar de todo la imagen de
un Cid rebelde presente en el PMC.

En cuanto a su relaci6n con

Avengalv6n, uno puede sostener, como Israel Burshatin, que nTo depict the

13

enemy ... as a faithful and loving subject is to control himn (272), y que La
relacion entre el Cid y el moro para el autor del EM£. sigue siendo una entre
selfor y vasallo. Por otra parte, la declaracion de Alfonso en el cap(tulo 923
puede ser interpretada como una ampliacion novelesca del poema.

No

obstante, creo haber demostrado que hay un enfasis mayor en La l!JXi de
definir y dejar explfcita La relacion Legal entre un vasallo y su selfor, y es
muy posible que este enfasis juera fruto de La ideolog(a regia de Los
compiladores al servicio de Alfonso. Lacarra dice:
EL EMS:.., por consiguiente, no refleja la realidad
historica de/ siglo XI, sino la ideolog(a del
autor. (159)
Ya que una cronica se sujeta a la misma subjetividad de escritura que un
poema epico, propongo que lo que Lacarra dice del PMC es tambien
aplicable al caso de la /!JXi.

Lawrence Rich
University of Maryland, College Park

Notas

'a
'3

'o

re
?S
1S

1. Ya que solo me interesa comparar dos textos existentes, no voy a analizar
fuentes. Lasfuentes cidianas prosificadas en la Em ya han sido rastreadas
por Menendez Pidal (1955, CLXXJV-CXC), y D.G. Pattison (115-142).
Siguiendo a estos, se puede decir con relativa seguridad que la Em desde
Los capftulos 850 hasta 862 es por la mayor parte una prosificacion del
primer cantar del l!MJ:. mientras que Los segundo y tercer cantares son una
prosificacion de una versi6n perdida del EMs::. (la que Menendez Pidal llam6
el Cantar refundido def Mfo Cid/ prosificada en Los capftulos 922-951 de la
fm.
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